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症状を支配しp 患者を危地に陥れた点にある． 在を併せ考えるならばp むしろ外科的開放排膿療法が
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Interesting two ca田sof leiomyoma we experienced are following ; 
No. 1 A woman aged 54, clinically diagnosed calcificated iliac abscess d.ue to 
日pondylitislumbalis, but pathologically determinatecl calcificated leiomyoma in the 
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retroperitoneal cavity and granuloma following句 latentappendicitis at the abdomi-
nal wall. 
No. 2 A woman aged 24, clinically diagnosed tuberculous lymphadenitis and athe-









































（ザー リー ） 755出，白血球数6700でp へそグラムに異
常を認めない．杉山氏平均核数2.34. 血清ワ氏反応陰
































硬・鳩卵大の腫癒を認めた．小片を試験切除しp 更に 筋腫と考えられる（図5' 6 ).
上記石灰化腫痩を刻出した． 腹壁腫癌は大小不同の横紋筋線維聞に空胞形成・1旨
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